










































ターンプルは彼の発見の成果をや 1 トー 1)ブ、テ守ュアリ一、コメニウス:ハート
リブ文書からの抜粋jとして 1947年に刊行する (Turnbul1[1947])。実質的にハー
トリブの現代的評倒はこの書物から始まるといってよい。以後 1960年にはトレ
ヴァ一一ローノ Tーが、 1970王子にはチャールズ・ウェブスターが、ノ 1ー トリブを当日寺
の社会的・政治的・文化的コンテクストに布躍する貴重な試みを行っている
(Trevor-Roper [1960] ; Webster [1970])ものの、ハートリブの重層的かつ多様な




























ランドに移住した後のハートリブは、「全世界の改革J(“出ereformation of the 
whole world 7 ，，)を念頭におき、実用的かつ世俗的な次元で、さまざまな分野の改
革の促進に努めた。彼が 1641年に出版した?世にも名高いマカリア王国に関する
という}¥ンフレットには、}¥ート 1)ブが(あるいはノ 1ー トリブ・サークルが)
実現を目論んだ世界のあり方がフィクションという形で素描されている 80




In a Kingdome cal1ed Macaria， the King and the Governeours doe live in great 
honour and riches， and the people doe 1ive in great plenty， prosperitie， health， 
peace， and happinesse， and have not halfe so much trouble as出eyhave in these 










Sch[ollar]. 1 have read over Sr Thomas Mores Utopiα，and my Lβrd Bacons New 
Atlantis…but none of them giveth mee satisfaction， how the Kingdome of 
England may be happy， so much as this discourse， which is brief and pithy， and 















…1 have adventured to cast in my widows mite into the Treasurie; not as an 
Instructor…to this Honourable Assembly， but have delivered my conceptions in 
a Fiction， as a more mannerly way， having for my pattern Sir Thomαs Moore， and 
Sir Francis Bacon once 1ρrd Chancellour of England.; and humbly desire that 
this honourable Assembly wil be pleased to make use of any thing therein 
containecl，立itmay stancl with their pleasures， and to laugh at the rest， as solace 















































を意味した。そして、“μακαρtα"の形容詞竣数形の“μαKap 10 1" ("makarioiつと
いう諮は、新約聖書;の「マタイ福音書」第5章3節から 11節においてイエスが8つ
の戒律を述べるさいに}召し Eられた 10 欽定訳聖書では“Blessedare.‘"と訳されてい
るこれら 8つの戒律に対応するギリシャ語は、すべて“μωαρ101…"(r幸いなるか
な.. • J)という表現なのである O
以上をふまえれば、「マカリア」という語が、 r神学Jではなく、イエスの戒倖」






集を見て山に登られたJ(“And seeing the multitudes， he went up into a mountainつ
という記述から ILLiの上の説教J(つbeSermon on the Mount")と呼ばれる。 fマカ
リアjが議会に提i出される 11年前の 1630年に、同じ rUJの上の説教」の 5章 14節
(1あなたがたは世の光である。 11の上にある町は、p，:雲、れることができなpJ; "You 
are the light of the wor1d. A ci句Tthat is set on a hi1 cannot be hid.")を引用した高名
な演説 1が行れた。後にマサチューセッツ植民地初代総督となるジョン・ウィンス
ロップ(JohnWinthrop)がボストンへと向かう船上で説いた「キリスト教的慈愛の
雛型J(“A Model of Christian Charity")がそれである。ニュー・イングランド植民
地建設のための現実的な必要性に追られたこの演説の結びの部分では、自分達が神
や他人から克られているのだ、ということが強識される.
We shall find that the God of Israel is among uS...when He shall make us a praise 
and glory， that men shal1 say of succeeding plantations: the 1ρrd make it like 
that of New England. For we must consider that we shall be as a City upon a 
Hil1， the eyes of al1 people are among us; so that if we shall deal falsely with our 
God in this work we have undertaken， and so cause Him to withdraw His 















fマカリア』の長いフルタイトル 12の中には、「他国の模範J(“An EXa11ψle to other 
Nationsつという記述が含まれている。また、対話の中にはイングランドをマカリ






















1 hope that Macaria wil have a more visible being before that time， and then he 






























1 had once the happinesse to be acquainted with you when 1 was last in England 
since which tyme being about the beginning of the first Par1iament 1 have lived 









1 am enabled by a sweet secret province to tel f11rther...that such a society is 
discovered that is and wi1 be (which 1 count far more) ， not onely a tTue 
possesoにbuta real1 dispenser of these Mysteries for the ends f01唱 whichGod 
hath as stewards entrusted them withall. They are come fyom beyond seas into 
England and are stil in those parts though most secret and hidden. They put a 
declaration or invitation to their socie句rbefore this time but the extreamest 
dissettlement hath differed their resolution….Here 1 entrust you with the Idea of 
some of their contrievances; al this out of singular love and great faithfulness 
into your bosome.σurnbull [1963] 47-48) 
この書簡とともにハートリブがニューイングランドに送付ーした物i詰リストの 1=1:1に













なる間体の青写真を描いたものである。ハートリブは fマカ 1)アjを出版した 6年
後の 1647年に、自らのコーディネートでこれら 21ll]'のパンフレットの英訳をそれぞ






Your self (who were acquainted with some members of this Socie守 in
Germamie) can witnesse tis more than an Idea; and tis a great deal of pity both 
that warre discontinued it where it was :first instituted: and that it is not again 
revive'd.… (Turnbull [1955] 151) 
ノ、ー ト 1)ブが 1660年にウィンスロップ・ジュニア宛てに送った物品のリストの中に
ある“Amodell of ChIistian Society"とは、 1641年に自らがコーディネートして出版







Of the Antilian Society the smoke is over， but the :fire is not altogether extinct. It 







The designed society， which 1 sent you， isnot put in practice， ye Principal 
Leaders judging Europe no ways worthy of it. They intend to erect the said 













関する意克を求められたウィンスロッ 70 .ジュニアの反応は至極冷静で、あった 0
1661年 1月7日付のハートリブ宛ての醤簡で彼は次のように述べる
1 have read over that booke De societate Christiana， and that other you 
mentioned which 1 borrowed lately of our worthy friend Mr. Davenport.. The 
scope of them is of singular matter and wor出yconsideration， but whe吐1erthere 
be really such a Christian Society in Germany or else where is worth the inquirγ. 




















i泊nlea訂rn討ing"つ)と f日記jに書き記したor学校と大学j。ノ 1ー トリブにおいて、ニュー
イングランドの問題はそこに集約される
So wee see in New England the matter of schoo1ing et vniversities. (30/4/53A-
60B) 
先に確認したとおり、 f日記Jにこのような一節が記された 1年後の 1641年、ハー
トリブはウィンスロップ・ジュニアと親交を結んだ。そして、そのさいにハートリ
ブは、当時イングランドを訪れていたボへミア生まれの教育改革家、ヤン・アモ
ス・コメニウス (}ohannAmos Comenius)をウィンスロップ0 ・ジュニアに引き合
わせた。このことはウィンスロップ・ジュニアが後年、サミュエjレ・ハート 1)ブ宛
てに送った書鮪の中に次のような記述があることから明らかである.
Whether that learned mr. Comenius be yet living and where; and what 
1'ema1'kable from him etc. 1 meet him once.… Qohn Winthrop J1'. to Samuel 






The brave old man J ohannes Amos Commenius， the fame of those worth hath 
been tn{mtetted as far as more than three languages (whereof every one is 
indebted to his Janua) could carry it， was indeed agreed withal， by our Mr. 
Winthrop in his travels through the loωcountries， to come over into New 
England， and il1uminate this Col1edge and country， inthe quality of a President: 
But the so1icitations of the Swedish Ambassador， driving him another way， that 















(Black 114)。ウィンスロップ0 ・ジュニアは翌 43年の 1月 18にイングランドに戻っ
ているため、彼が 1642年の 9月から 12月の間に、大陸のどこかでコメニウスと迦
返した可能性が指摘できる。そしてこれは、上に掲げたマザーの引用文中の「低地
帯の国々J(吋helow countriesつという言葉とも合致する。









































l ハートりブの詳しい伝記に関しては、 Turnbull[1947] 0-33) を参照のこと。
2 ハートリブ文書の発見に関する詳しい経緯については、 Greengrass(4-8) を参照のこと。
3 現在、「ノ、ート 1)ブ文選jはシェフィー)1-ド大学から CD-ROMの形で、1)版されている。詳細に
関しては





5 Description 01 the Famous Kingdome 01 Macan.a. 1641. Rpt. in Samllel Hαrtlib and the Advancement 
01 Lear刀ing.Ed. Charles Webster. Cambridge: Cambridge Up， 1970: 7~ト90 以下、単に fマカリ
ァjと表記する。なお、本論における?マカ 1)アjからの引用はすべて間版により、かっこ内
に当該のページ数のみを記して引用する。
6 The Diary ofJohn Evelyn. Ed. E. S. de Beer. London， 1959: 364. Qtd. in Greengrass (12) 




(Webster [1974])。本論においては、 fマカ 1)アjをハートリフゃの単箸であったとは現定しない。
しかしi可u寺に、その構想、起稿、出版にハート 1)ブが深く関わっていた可能性を支持し、ハー
ト1)ブが fマカ 1)ァ;のく作者一機能>(“allU10r function")の一翼を担っていたという立場に
立つ。ハートリプとく作者一機能〉については、次の論文を参照のこと:“Miltonamong the 
Monopolists: Areopagitica， Intel¥ectual Properly and the Hart1ib Circle" in Greengrass (1994): 177同
92 
9 Thomas More. The Commol1ωealth 01 UtoPia: Containing a Learned and pleasant Discourse 01 the 






12 マカリアjのフルタイトルは次に示すとおりである ADescription 01 the Famous Kingdom 01 
Macaria; shewing iぉExcellentGoveronment: wherein The 1nhabitants live in Great Prosμげか2
Health，αnd HaPPinesse; the Kiηg obeyed， the Nobles honoured; and al good men respected， Vice 







14 r友愛1]の名声.J(Fama Fratanitais 1614) ; r全世界の普通的かつ総体的改革J(Allegemeine und 
General Reformation der ganzen weiten Welt 1614) ; 1615年に向じくカソセルで出版された f友愛
国の信条告13J(Confessio Fratanitatis 1615) ;および 1616年の「科学の結unJ(Chymische Hochzeit 
1616) 0 なお、これら 4つの諮被十字文書には臼本語訳が存在する:].V.アンドレーエ何;1学の
結婚付替機十字基本文欝j種村荘i季(訳・解説)紀伊毘屋、 19930
15 一見すると 2人の書館li"に言及のある「協会jとは、王立協会の母体となった間体を指示する
ようにも見えるが、ハートリブは 1660年 12月 17Iヨの時点で既に、後に王立協会となる科学者
集13:1がグレシャム・カレッジにおいて活動をしているということを認識している(ワージント
ン宛;書簡 Webster[1970] 270) 0 このことは、 1661年 9月3日付けの手紙の段階で2人のrmの
「協会」が fまだ活動を行っていないjとされていることと明らかに矛盾する。よって、王立
協会の母体となった協会と、子|二の f協会jは別のものであると考えるのが妥当である o




17 寸heHistory of Harvard College" in vol. I of The Great Worles of Christ in America: Magnaliα 
Christi America刀a.
18 ウィンスロップ・ジュニアは 1643年 1月に監名で[ニューイングランドの最初の架実J(“New 
Englands First Fruit" ESTC. no. 242: E87[2]) という小1骨子を出版した可能性が指摘されている
が (Dunn70-71)、詳細はi鳴らかではない。
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